






















































“Ningyo Sanbasou” at Oyazawa in Koumimachi
Yasunori Nakafuji（Shinshu Junior College）
Abstract: At Oyazawa area （Koumimachi） there remains very valuable traditional performing art “Ningyo Sanbasou”. And they 
say it continues for more than 200 years. It is really interesting that this Sanbasou is played by deku（ningyo） and it has a peculiar 
system of descend. Even now we can appreciate this Sanbaso in every April. But the descend stands on the edge of a precipice, for 
the population of young men is decreasing. The purpose of this paper is to present this valuable and rare performing art.



































































































































































































































［投稿 2009年 11月 2日、受理 2009年 12月 25日］
［注］
（1）　編集・井出圀達、監修・後藤淑、大谷津早苗
　『親澤の人形三番叟の考察』2001
（2）後藤淑・大谷津早苗『親沢の人形三番叟』親沢人形
三番叟保存会、2005
（3）編集・井出圀達（平成 13年祭典係）、井出三彦（同）、
監修・後藤淑、大谷津早苗『三番叟と獅子舞の比較
考察』小海町教育委員会・小海町文化財調査委員会
（4）井出圀達さんに VTRを見せていただいた下記の
TV番組も参考にした。
ふるさとの伝承「春に舞う木偶」NHK、1997年 5月
18日放送
SBCスペシャル「神となった山の民」SBC、1999年
4月 22日放送
開演前の神事 人形三番叟
